







Creating Assessment Portfolios for Prospective EFL Teachers of Elementary 
School in Japan: Some Previous Studies on Elementary School English
Nobumi KANAZAWA　　Mika ITO    　
 （Tokai University）　 
　学習指導要領の改訂にともない，日本においても公立小学校における外国語活動（英語）の必修化が告知






高一貫の英語教育推進の点から，筆者らが英語活動の必修化に先立ち平成 16 年度から平成 19 年度（2005 ～














































































































































表 1．Pre-test（金澤・伊東 2006: 163）
テスト名 分析用テスト名 実施年度 対象学年 被験者数
Test 1  2003 Test　1 2003 年度 1 ～ 2 年生 210 人
Test 1  2004 Test　2 2004 年度 2 年生 90 人
Test A 2003 Test　3 2003 年度，2004 年度 3 ～ 4 年生 101 人
Test B 2003 Test　4 2003 年度，2004 年度 5 ～ 6 年生 113 人
Test C 2003 Test　5 2003 年度，2004 年度 中学生 69 人
計 583 人
表 2．Post-test（金澤・伊東 2006: 163）
テスト名 分析用テスト名 実施年度 対象学年 被験者数
Test 1 2004 Test　2 2004 年 10 月 2 年生 125 人
Test 2 2004 Test　3 2004 年 10 月 3 ～ 4 年生 413 人
Test 3 2004 Test　4 2004 年 10 月 5 ～ 6 年生 109 人
Test 4 2004 Test　5 2004 年 10 月 中学生 88 人
計 735 人
・Pre-testとPost-test：当時不定期に行われていたプレ
イスメント・テストの実施回数は 2003 年度，2004 年度
ともに年 8 回だったため「Test/2004（テスト名）」の
Pre-testからPost-test 実施までの期間は約 2ヶ月～７ヶ
月であった。他の 3 テスト「Test A 2003」「Test B 
2003」「Test C 2003」は，2003 年 2 月の Pre-test 受
験者から2004 年 8 月24日までのプレイスメント・テスト
受験者が対象であり，Post-testまでの経過時間は最長
の場合で 1 年 8ヶ月，最短の場合で 2ヶ月であった。
・ 分 析 作 業 と 方 法： データ解 析 に あ た っ て は
WINSTEPS （Linacre, 2005） 及 び SPSS11.0 for 
Mac を使用，被験者の能力と項目難易度を同一の
尺度で表す事ができる１－パラミターモデルを用














































アンケートは 2 つのパート全 16 質問項目で構成
され，全 17 項目として自由記述欄を設けた。
Part Ⅰ：回答者の属性に関する質問（全 11 項
目 ･ 選択式）
Part Ⅱ：帰国子女の英語保持 ･ 喪失に関する質




















































月23日～ 2005 年 9 月8日）（金澤・伊東 2006：1-18）。
米国を選択した理由は，JOES 英語コース受講者（932









おいても，小学校段階で BICS（Basic Interpersonal 
Communication Skills）を育 て，中 学 校 で CALP




語が働くかについての知識（the knowledge of how 
language works）」（Fitzpatrick, 1997: 4）への気づき，
言い換えると，発話される単語（spoken words）が小
さな音のつながり（chains of smaller sounds），つまり











ない LEP（Limited English Proficient）」生徒のため
にバイリンガル教育が導入されていたが，① ELD
（English Language Development）指導と ② ELA
（English Language Arts）指導が行われていた（2005















表 3.　Connection between ELD Instruction and English-Language Arts Instruction
　　　（Partially taken from Los Angeles Unified School District, 1999: I.7） （金澤・伊東 2006: 7）
LISTENING AND SPEAKING READING AND WRITING
Second-Language Acquisition: Second-Language Literacy:
•Expanding vocabulary. Learning about sounds and their symbols.
•Motivating language production. •Learning about letters, words,phrases, and sentences.
•Simulating language use in a variety of •Understanding books.
 social and academic contexts and functions. •Comprehending text.
•Using language to learn about something else. •Thinking critically about text.
•Communicating understanding orally. •Communicating understanding through
 reading and writing.
•Understanding the connection between












なっているので，Grades K ～ 2 共通用 ELD１～ 5レ
ベル（5 種類）と，Grades 3 ～ 5 共通用 ELD１～ 5





表 4. ポ トーフォリオ記録システム（金澤・伊東 2006: 9）
ELD 1 Beginning level Grades K-2 （K, 1st , 2nd） / Grades 3-5 （3rd , 4th , 5th）
ELD 2 Early Intermediate level Grades K-2 （K, 1st , 2nd） / Grades 3-5 （3rd , 4th , 5th）
ELD 3 Intermediate level Grades K-2 （K, 1st , 2nd） / Grades 3-5 （3rd , 4th , 5th）
ELD 4 Early Advanced level Grades K-2 （K, 1st , 2nd） / Grades 3-5 （3rd , 4th , 5th）




Limited Progress, 2：Partial Progress, 3：Average 
Progress, 4：Advanced Progress）の 4 段階評価を用
いて評価を行うシステムになっている。
① Listening and Speaking: Strategies and 
Application（LS）
② Reading: Word Analysis（RW）
③ Reading: Fluency and Systematic Vocabulary 
Development（RF）
④ Reading: Comprehension（RC）
⑤ Reading: Literacy Response and Analysis（RL）







について，Grades K ～ 2 用 と，Grades 3 ～ 5 用を比
較したものが表 5 である。
表 5. ポ トーフォリオにおける評価項目（ELD 1レベルの例）
　　 Adapted from ELD 1 Grades K-2 （2001） and ELD 1 Grades 3-5 （2001） （金澤・伊東 2006: 9-11）（注 3）　　
① Listening and Speaking: Strategies and Application
Kindergarten First Grade Second Grade
LS 1
Beginning to speak with a few words or sentences, using some English phonemes and rudimentary English 
grammatical forms （e.g., single words or phrases）.
LS 2 Independently use common social greetings and simple repetitive phrases （e.g., “Thank you.”, “You’re welcome.”）.
LS 3
Respond to simple directions and questions using physical actions and other means of non-verbal communication 
（e.g., matching objects, pointing to an answer, drawing pictures）.
LS 4 Answer simple questions with one-to tow-word responses.
Third Grade Fourth Grade Fifth Grade
LS 1
Begin to speak with a few words or sentences, using some English phonemes and rudimentary English 
grammatical forms （e.g., single words or phrases）.
LS 2 Answer simple questions with one- to two-word responses.
LS 3
Retell familiar stories and participate in short conversations by using appropriate gestures, expressions, and 
illustrative objects.
―　　―7
LS 4 Independently use common social greetings and simple repetitive phrases （e.g., “May I go and play?”）.
② Reading: Word Analysis
Kindergarten First Grade Second Grade
RW 1 Repeat spoken English words.
Repeat simple spoken English 
phrases.
Repeat simple spoken English 
sentences.
RW 2
Recognize English phonemes that 
correspond to phonemes students 
already hear and produce.
Recognize English phonemes that 
correspond to phonemes students 
already hear and produce.
Recognize English phonemes that 
correspond to phonemes students 
already hear and produce.
RW 3
Identify words that begin with the 
same sound.
Third Grade Fourth Grade Fifth Grade
RW 1
Recognize English phonemes that correspond to phonemes students already hear and produce while reading 
aloud.
RW 2 Recognize sounds/symbol relationships in own writing.
④ Reading: Comprehension
Kindergarten First Grade Second Grade
RC 1
Respond orally to stories read to them, using physical actions and other means of non-verbal communication （e.g., 
matching objects, pointing to an answer, drawing pictures）.
RC 2
Respond orally to stories read to them by answering factual comprehension questions using one- or two- word 
responses.
RC 3 Draw pictures from student’s own experience related to a story or topic （e.g., community in social studies）.
RC 4 Understand and follow simple one-step directions for classroom or work-related activities.
RC 5 Identify the basic sequence of events in stories read to them, using key words or pictures.
Third Grade Fourth Grade Fifth Grade
RC 1
Respond orally to stories read to them by answering factual comprehension questions using one- or two- word 
responses （e.g., “brown bear”）.
RC 2
Orally identify relationship between simple text read to them and their own experience using key words and/or 
phrases.
RC 3 Understand and follow simple one-step directions for classroom or work- related activities.
RC 4 Identify the basic sequences of events in stories read to them, using key words or pictures.
RC 5 Identify the main idea in a story read aloud using key words and/or phrases.
RC 6 Point out text features such as title, table of contents and chapter headings.
⑥ Writing: Strategies and Applications
Kindergarten First Grade Second Grade
WS 1 Copy the English alphabet legibly.
WS 2 Copy words posted and commonly used in the classroom.
WS 3 Write a few words or phrases about an event or character from a story read by the teacher.
WS 4 Write a phrase or simple sentence about an experience generated from a group story.
Third Grade Fourth Grade Fifth Grade
WS 1 Copy the English alphabet legibly.
WS 2 Label key parts of common objects.
WS 3 Create simple sentences or phrases with some assistance.
WS 4 Use models to write short narratives.
WS 5 During group writing activities, write brief narratives and stories using a few standard grammatical forms.
―　　―8
　筆者らは LAUSD 内の 6 つの小学校を訪問したが，
授業見学，担当者らとのインタビューから，ELD 指導プ
ログラムおよび普通プログラムに共通する重要な概念
が Phonemic Awareness であることが明らかになった。





















ついては，リー ディング指導，とくに Phonics 指導の強化
を体系的に行い，Phonemic Awareness 育成に着目し
ていることを確認できた。
　英国における英語プログラムの指針は The National 

















































らす 4 本のサーチライト（searchlight）に例えた ”The 
reading searchlights model” を提唱している（金澤・
伊東 2006: 41）。（図 1）
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（Department for Education and Employment, 1998: 4）
図 1．The reading searchlights model （The NSL）
４．小　・中・高一貫の英語教育②







































③公立校では，民間との協力で English Village などの
英語プログラムが進んでいる。
　 教 材については，民 間 英 語 塾で使用されてい
た ”Trinity TRIPL” シリーズ（The LAB Education 
Research Center 2006a; 2006b; 2006c）と一般に入







Phonic （sounds and spelling） 
grammatical knowledge 
word recognition and
























　筆者らは，2007 年 3 月に台北市を訪問し，「国民中
小学 9 年一貫課程綱要」（暫定綱要，2001 年；正式
綱要，2003 年；修正版，2004 年～）を特徴とする台湾
の初等英語教育の現状調査を行った（金澤・伊東 
2008b: 1-26）4　。台北市の国民小学 3 校と民間英語塾 2
校の授業見学，国民小学校長との面談，英語教材出版
社と民間教員養成機関への訪問を行い，授業見学から
は公立の英語教育では，小学 1 年生からPhonemic 


















































・調査時期：　2006 年 2 月～ 3 月




21,625 人，教員数 1,124 人）の教員
・実施方法：　①「I 区教員対象の講演会」会場でア
ンケ トー用紙を直接配付し, 記入後，その場で回収（有










・時期：　2006 年 2 月～ 3 月，2007 年 2 月


















・Part Ⅲ（全 4 項目－下位 21 項目，5 件法と選択式）：




































































① Ten Fat Sausages （/b/ /p/）
② Teddy Bear （/t/ /d/）
③ Hichory Dickory Dock （/h/）
④ Sally Go Round the Sun （/s/ /z/）
⑤ Two Little Blackbirds （/j/）
⑥ Rain Rain Go Away （ライミング）
⑦ Mary Had A Little Lamb （/l/ /m/）
⑧ Row Row Row Your Boat （/r/）
⑨ Five Little Fishes （/f/）
⑩Phonics Alphabet Song （アルファベット26文字と音）
　CD 解説書には，CD 収録内容（全 10 曲，収録時間
－約 70 分）を台本の形でそのまま収め，イラストによる
説明を加えて，利用者の理解を促す工夫をした（全 64

















CD 解説書 ｢歌って学ぼう アルファベットの音と文字 -
英語の音への気づき｣ を小学校教員達に提供し，アン
ケ トー調査によるフィー ドバックを集計・分析する。
・期間：平成 20 年 3 月～ 11 月
・方法：










・回数枚数：計 22 名（回収率 44.0％）
4.5.2. 調査項目と形式





・（Part Ⅱ）（全 9 項目－下位 36 項目，選択式）
CD 教材「歌って学ぼう アルファベットの音と文字」：





































































文書 3 点を作成している（伊東 2011a）。
①　 ヨーロッパ言語共通参照枠（Common European 




・言語レベルを計 6 段階（A1 /A2：基礎段階の言



















③　言語教育実習生用ヨー ロッパ・ポ トーフォリオ（The 







「 個 人 履 歴（personal statement）」「 自 己 評
価（self-assessment）」「 全 実 践 記 録 の 資 料
（dossier）」の 3 要素で構成され，その中でも自己




　上記②の ELP は，生涯続く言語学習（the lifelong 
learning of languages）を奨励し，学習者の能力に対





101 以上の ELP モデルが認可された。
　例えば，アイルランド共和国は欧州評議会との連携










シ トーを使って言語能力（individual phonology, 
individual fluency, individual grammatical 










めに ELP を使う教員もいる。これは 1 年間海外に
行こうとしている学生などにとっては有用である。










で EPOSTL は同一内容の翻訳版が 11カ国で出ている
（JACET 教育問題研究会 2011: 5）。





















Multiple Subject Teaching Credential: MS）」と中
―　　―15
学・高校で教えるための「単一教科教員免許状（Single 
Subject Teaching Credential: SS）」などがある。免
許制度の主な流れは次のようになっている。












④ 免許更新 ･･････ 本免許状は終身ではなく，5 年毎
に更新しなければならない。
5.2.2. 教員養成基準











③ Domain 3: 教科内容を理解し体系化すること
④ Domain 4: 全ての学習に対して生徒の学習体験の
ための手段を講じること
⑤ Domain 5: 生徒を評価すること
⑥ Domain 6: 専門性の高い教育者として成長していく
こと
（2）　教育実践指針
　　 （Teaching Performance Expectations; TPE）
・仮免許状取得のために知っておく･ 身につけておくべ
きこと（知識，技術，能力）（6 領域 13 項目）
① Domain A: 教科の内容を生徒に理解しやすくすること
・TPE 1:　教科内容指導のための特定の教授技能
があること
② Domain B: 生徒を評価すること
・TPE 2:　指導中の生徒の学習状況を把握できること
・TPE 3:　評価を解釈し活用すること
























① TPA Task 1: 内容に即し成長に応じた教育の理念
を持つこと
② TPA Task 2: 学習のために指導計画と生徒の特性
を関連付けること
③ TPA Task 3: 学習目標の授業評価をすること





て 州 内 の 私 立・公 立 大 学 によって 設 立され た









に TPA が義務付けられ，2008 年 7 月1日以降に仮免
許状取得を目指す者は TPA に合格しなければならなく
なった。これにより，2007 年 10 月には「PACTコンソー












TPA には次の 2 種類の評価がある。
① 指導評価（The PACT Teaching Event; TE ）
 ・  履修生の指導能力をTPE13 項目によって評価する。
 ・ 教育実習時における3 ～ 5 回（時間）の授業の詳細
な記録のことで，学習環境（Context for Learning），
計 画（Planning）， 指 導（Instruction）， 評 価
（Assessment），省察（Reflection）の 5 つの課題
から成る。









は，教 授 資 料（teaching artifacts） とそ の 解 説
（commentaries）の 2 種類がある。教授資料の例と
しては，授業案，ビデオクリップ，展示作品，毎日の省察
（daily reflection）などである。TE の課題（Teaching 
Event Task），課題の内容（What to Do），提出物
（What to submit）については，ハンドブック（Teaching 
Event Candidate Handbook）に PACTコンソーシア
ムの指針が記載されている。また，TE の 5 つの課題
は，課題ごとのルーブリック（rubric）によって採点される。
表 7 は国語技術教育（English-Language Arts）の「計
画」のためのルーブリックの一例である。
表 7. English-Language Arts Rubrics 2009-10 （PACT Consortium 2009）（伊東 2011a: 7）
PLANNING             ESTABLISHING A BALANCED INSTRUCTIONAL FOCUS
　EL1:  How do the plans support student learning of skills and strategies to comprehend and/or compose text?
 　　　（TPEs 1,4,9）
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
•The standards, •The standards, •Learning tasks or the •Both learning tasks and
learning objectives, learning objectives, set of assessment tasks the set of assessment













































表 8. 評価技法と観点との対応関係（松浦 2011:44）
理解・知識 技能 思考・判断・表現 関心・意欲・態度


















learning tasks, and learning tasks, and focus on multiple tasks focus on multiple
assessments either assessments have an dimensions of literacy dimensions of literacy
have no central overall literacy focus learning through clear learning through clear
literacy focus or a that is primarily connections among connections among
one-dimensional one-dimensional facts/conventions/skills, facts/conventions/skil
literacy focus （e.g., （e.g., and strategies for ls, and strategies for
solely on facts/conventions/ski comprehending and/or comprehending and/or
facts/conventions/ski lls or strategies for composing text. composing text.
lls or strategies for comprehending or •A progression of •A progression of 
comprehending or composing text）. learning tasks and learning tasks and
composing text, but •The focus includes assessments is planned assessments guides
not both）. vague connections to build understanding students to build deep
OR between facts, of the central literacy understandings of the
•The literacy focus is conventions, skills, focus of the learning central literacy focus 
on applications in and strategies for segment. of the learning 
another content area, interpreting or segment.
but the plans do little conveying meaning in 














































































































　文部科学省は，平成 24 年度（2012 年）以降の小
学校外国語活動で使用する新たな外国語活動教材，
“Hi，friends！”を作成し，希望する小学校等に平成 24




に 1 人 1 冊ずつ，教師用指導諸とデジタル教材は各学
校の必要に応じて配られる。また，年間指導計画，指導






















（注 3）ELD 1 Grades K-2 （2001）－Commodity Code 




（注 5）PACT コンソーシアムには 2010 年 12 月時
点で州内 32 校，州外 2 校が加盟であった。
 HYPERLINK "http ://www.pacttpa .org/_
main/hub.php?pageName=Home（2011 年 5
月 27 日 " http://www.pacttpa.org/_main/hub.
php?pageName=Home（2011 年 5 月 27 日引用）
（注 6）文部科学省： HYPERLINK "http://www.
mext.go.jp/b_menu/houdou/24/01/1314922.htm
（ 平 成 24 年 2" http://www.mext.go.jp/b_menu/
houdou/24/01/1314922.htm（ 平 成 24 年 2 月 12 日
引用）
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